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Dependence refers to the state of abnormally relying on or needing someone or something. 
Although the neural mechanisms of drug-dependence have been intensively studied, those of gamble-
dependences are still unclear. Since “gambling disorder” was adopted within the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) as a mental disorder, researchers have 
been focusing on developing an effective treatment for the disorder. Deviant decision-making processes, 
such as risk preference or short-sighted thinking, are thought to be related to both drug- and gamble-
dependences. Elucidating the biological mechanisms of deviant decision-making processes using the 
rat gambling task (rGT), based on the Iowa Gambling Task for humans, can undoubtedly provide novel 
approaches to the treatments of drug dependences and gamble disorder. In this paper, we focus on the 
relationships between drug- and gamble-dependences and decision-making processes and review recent 
studies that address the biological mechanisms underlying the deviant decision-making processes in 
rodents.
















































































































Riboldia, Kellera, D’Annuccia, & Bellod, 2002）。








































































実験で同定された（Old & Milner, 1954）。マイクロ
ダイアリシス法を用いた研究により，ICSS中に報
酬系のドパミンレベルが上昇していることから











て い る が（de la Mora, Gallegos-Cari, Arizmendi-























































意思決定などの特徴を持っている（Ernst & Paulus, 
2005）。また，覚せい剤やコカインといった中枢興
奮薬の慢性投与は，意思決定をよりリスクを好むよ
うに変化させる（Dom, Sabbe, Hulstijn, & van den 
Brink, 2005）。さらに IGTの成績において，コカイ
ン依存者は健常者と比べて不利な選択をするように
なる（Kjome et al., 2010）。
近年 Mizoguchi et al.（2015）は放射状迷路での
rGTを用いて，覚醒剤であるMETHの慢性投与が
意思決定プロセスに与える影響を検討している。彼
















行 研 究 （Sharp, Monterosso, & Montague, 2012; 



















































が指摘されている（Ibáñez, Blanco, Perez de Castro, 












が 放 出 さ れ る こ と が 知 ら れ て い る（Clark, 
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